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   Vitamin K1, known as an important factor related to blood coagulation shows peculiar 
clinical effects in the treatment of urinary tract infections and dysuria complicated in 
traumatic paraplegics. 
   (1) Bacteriologic cures are obtained in some cases only by an oral administration of 
vitamin K1  30  mg daily. 
   (2) Bacteriologic cure rate 2 days after the combined administration of sensitive 
antibiotics and vitamin K1 is superior to that 2 days after the administration of sensitive 
antibiotics alone. 
   (3) Oral administration of vitamin K1  30  mg daily to the traumatic paraplegics is in-
clined to make normotensive bladder hypertensive, just as bethanechol chloride. 
   (4) The best indication of vitamin  K1 in the treatment of the urinary tract compli-
































に又尿中細菌が増加してくることが 相 当 に あ





















phero1単独投与に より併用投与中止 後 の尿中
菌数増加を或 る程度抑えることが可 能 とな つ
た.




K、は血液凝固に重要な役 割 りを 演じているビ
タミソであり,α一Tocophero1と同じく脂溶性
ビタミソである.最 近の生化学的研究 に よ り
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及 び排尿障害 の治療 において特異 な効果 を示 す
ことを認 めた.
(1)VitaminK,単独投与 のみで細菌学的治




(3)VitaminK1は神経 因性膀胱 に対 し,利
尿 筋の緊張緩解 とい う作用 と緊張増加 とい う作
用 をあ らわす場 合があ る.
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